Daten zur Kenntnis

del' Algenflora del' Hohle Kolyuk
von Manfa
Von

GEORGE

CLAUS1)

Mit Tafel 105 (1)

Die IHihle Kolyuk liegt im Si.idteil Ungarns, im Mecsek-Gebirge, in
einer Entfernung von 3 km vom Stadtchen Manfa, beim TrefIpunkt
zweier Taler. Ihrer Entwicklung nach ist sie eine Karsthohle, die durch
Erosion des Wassers aus einem grauen bitumenhaltigen
Kalkstein ausgelOst wurde. Die I-Iiihle bestand urspri.inglich aus einer 6 m breiten,
7 m tic fen und 6,5 m hohen Felsenhohle und zwei schmalen, von ihr
ausgehenden Korridoren. Ihr Eingang liegt in einer Hohe von 210 m
tiber dem Meeresspiegel gegen !\Iorden. Die Erforschung der Hohle
begann im Jahre 1927, nachdem man den Eingang durch Sprengen
zuganglich machte, die Korridore verbreiterte und so zu der Erkenntnis kam, daB es sich hier urn ein ausgedehntes Hohlensystem handelt.
Von der Eingangshohle aus ofInen sich 2 Hol11en, und zwar die zu
jener Zeit bis zu 44 m Tiefe erofInete "Obere Hol11e" und die untere
bis zu 10 m gangbare "Quellen-Hohle".
Bis ZlIm Beginn der Untersuchungen
Prof. Antal Gebhardts im
Jahre 1933 war die "Obere Hohle" etwa 58 m lang. Aber schon Gebhardt machte darauf aufmerksam, daB (Gebhardt, 1933, p. 6) "man
in dem in westlicher Hichtung sich vom Hohleneingang ausstreckenden Zsid6-(Juden-) Tal, in einer Entfernung von 183-187 m, auf zwei
trichterfOrmige Bodensenkungen
stoBt ... , die auf ein ausgedehntes,
unterirdisches IIohlennetz schlieBen lassen, welches hochstwahrscheinlich mit der Hohle von Manfa in Verbindung steht, worauf auBerdem
auch die zur Zeit der \Volkenbriiche durch den Hohlenbach manchmal
eingesch\Vemmten zahlreichen - nicht selten recht hi.ibschen - Tropfsteine hinzuweisen scheinen".
1m Inneren der Hohle herrscht schon, 12,9 m vom Eingang entfernt, vollige Finsternis, die durch Briiche und Abfallen des Hohlenganges bedingt ist. \Venn \Vir \Veitergehen, find en \Vir am Boden der
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H ohle bis zu 30 crn Tiefe kleine Seen, bis wir bei den schon erwiihnten
58 rn einen kleinen Teich finden. Jedoch gelang es Gebhardt nicht, die
Tiefe dieses Teiches festzusteIIen.
Zwischen dem 30. April und dem 20. Mai des Jahres 1955 ist es den
GeologenrnitgIiedem
des "Naturforschenden
Sportkreises del' l3udapester Eotvos Lorand Universitiit" gelnngen, dUl'ch den schon erwiihnten Teich, del' sich als ein etwa 3 m langeI' Siphon envies, in einen
bisher unbekannten, abel' die Fortsetzung des H auptzweiges bildenden
schmalen Korridor cinzndringen. Fiir die folgenden Daten sind wir
dem Geologen Gabor Magyari Dank schuldig, del' die neuen Aufkliirungsarbeiten del' Hollie ausgefiihrt hat. Die folgende Beschreibung
basiert anf seinen mlindlichen Mitteilungen: Einige Meter nach dem
erwahnten Siphon verl1acht sich del' Korridor, lind del' \Veg fiihrt
dUl'ch einen weiteren Siphon hind1ll'ch. In del' Nacht des 14. Mai urn
11.115 Uhr gelang es den Geologen, dllrch diesen ungefiihr 1 m tiefen
und etwa 10m langen Siphon, unter vVasser schwimmend, den Hauptzweig del' Hohle zu verfolgen. Diesel' ist ein etwa 200 m langer, von
einem Bach durchschwemmter,
teilweise recht schmaleI' Korridor, in
den ein Schacht mlindet. Sein Ende wird aberrnals von einem Siphon
gebildet, den zu durchdringen bisher jedoch nicht gelang. Aus dem
Korridor fiihrt noch ein schmaleI' ungangbarer Seitenzweig. 1m KOlTidol' ist die Tropfsteinbildung
IInbedelltend. Die schon zitierte Voraussage Gebhardts hatte sich also irn voIIen MaBe erfUIlt. Del' l3ach hat
einen stiindigen Charakter, und die ganze Hohle d1ll'chl1ieBend, bricht
er als das \Vasser del' Gynla-QueIIe ins Freie. GeIegentlich, wahrscheinIich jedoch nUl' wiihrend groBeI' Hegenperioden, scheint auch vVasser
von del' Erdoberl1iiche einzudringen, woranf in den Korridoren befindIiche rnorsche Banmstammreste
hinweisen.
In dem eingangsnahen Teil des Korridors befinden sich neben den
schon erwiihnten Schiichten sogenannte \Vasserschlucker. Diese sind
von auBen durch tiefe Einrisse angedeutet, abel' mit den die Oberl1ache bedeckenden AbbrockeIungen
des Permer rot en Sand steines
bzw. mit Erde bis zu mehreren Metern Tiefe volIstiindig verstopft, so
daB das Hegenwasser in ihnen versickert und erst nach Tagen filtriert
in die Hohle gelangt. Doch konnen diese Sti:ipsel, wie wir sahen, ZUl'
Zeit auBergewohnIicher HegenfaIIe rei Ben, und das dann einl1ieBende
vVasser kann sogar Baumstiimme hereinschwemmen. Trotzdem ist del'
hintere Teil del' Korridors von solchen Wassereinbrlichen
verschont,
und del' dort vorhandene hohere \Vasserstand kann nUl' durch libel' das
Siphon einstromende groI3ere Wassermengen aus noch nicht entdeckten H ohlenteilen verursacht sein. Del' von Magyari entdeckte Abschnitt del' Hohle ist also im Grunde genornmen von del' AuBenwelt
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abgeschlossen, da ein Durchbruch durch die erwahnte trichterformige
Bodensenke eine seltene Erscheinung ist. Dies zeigt sich einmal in del'
Beobachtung,
daB die schon erwahnten Baumstiimme in einem so
fortgeschrittenen
Zustand del' Vermoderung waren, del' mindestens
mehrere .J ahrzehnte benotigt, zum anderen darin, daB irgendwelche
Tiere in dem Konidor nichl gefunden wurden. Das bedeutet naliirlich
noch nichl, daB bei genauer Untersuchung tierische Organismen nicht
doch nachweisbar sind.
Besonders interessant erscheint die Tatsache, daB die Wande jener
Teile des Hauptzweiges del' Hohle, del' sich hinter dem zweiten Siphon
befindet, beginnend von den bodenbildenden Kieseln bis wm Plafond
(an vielen Teilen, sogar del' Plafond selbst), vollkommen von einem
seltsamen schichtweise ausgebildeten, porosen, schwarzlichbraunen,
rindenarLigen Uberzug bedeckl ist, welchel' nul' auf den gam frischen
TropfsLeinen nicht zu finden ist. Bis jeLd konnte nul' soviel feslgestellt
werden, daB es ein an I\langansalzen au !3erordenllich reiches Material ist.
Gabor Magyari haL mil' im j\lai J 955 eine Probe dieses von del' Wand
des hinLersLen Teiles des Korridors abgekratzten Malerials bzw. einige
abgebrockelte Tropfsleine zur Unlersuchung
iibergeben. \Vir haben
das erhaltene Material in sLerile Petri-Schalen iibergefiihrt und mil
sterileI' Knopp- Losung begossen. Uberraschenderweise
begann del' Inhalt del' Glasdose sich nach eLwa 2 Monaten zu verfarben und Thalli
von blauen bzw. gr'iinen Algen erschienen sowohl an del' Wand del'
Petri-Schalen als auch am abgekratzten Material selbst. Die besondere
Art del' hier identifizierten Gattungen macht eine Infektion im hohem
MaBe unwahrscheinlich.
Eine salche Infektion hatte nur durch Aerophyten und auch nur bei UberfiihI'Ung des gesammelten Materials in
die PeLri-Schalen erfolgen konnen.
Nachfolgend teilen wir die wichLigsten okologischen DaLen des bis
1933 bekannten Teiles del' Hohle mit, die wir aus Gebhardts oben
0
0
ziliertem Werk iibernahmen. LuftLemperatur max. 20 C., min. 5,8 C.,
jahrlich Mitteltemperatur
10,6 C. Helative Luftfeuchtigkeit
71-99%.
Die Temperatur des Bachwassers stimmt im allgemeinen mit del' del'
0
Luft iiberein, die Temperatur des Teichwassers ist jedoch mit 9,6 C
del' BodentempCl'atur entsprechend - niedriger. Die Temperatur des
Baches im kiirzlich entdeckten Hohlenteil betragt 9,5-10 C; allerdings wurden hier noch keine detaillierten okologischen Untel'suchungen durchgefiihrt.
Eine Zusammenstellung
del' von Magyari aus dem abgekratzten
Material geziichteten und identifizierten Arten, die bei weitem noch
nicht als vollstandige Flora del' Hohle zu betrachten ist, wird im
systematischen Teil gegeben.
0

0
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Wir hielten eine detaillierte Beschreibung der Physiographic der'
Hohle im obigen Teil darum fUr notwendig, weil sie auf die Frage, die
wir in unseren frUheren Aufsatzen schon berUhrt hatten, namlich, wie
eigentlich die Algen in die Holden kommen, eine konkrete und befriedigende Antwort geben kann.
Wie wir gesehen haben, ist der hintere Teil der Hohle von der AuBenwelt vollkommen isoliert. Wasser von der AuBenwelt gelangt nur auf
mittelbarem Wege, durch den Boden bzw. durch die Sandsteinschichten sickernd, in die Korridore. Diese Bodenschicht, durch die der Weg
des Wassers Tage hindurch dauert, filtriert, einem Siebe ahnlich, samtlichc Organismen, so daB eine Algenbesiedlung auf diesem 'Vege von
der Erdoberflache sogar im Korridor als unmoglich bezeichnet werden muB. Vollig ausgeschlossen werden kann diese Moglichkeit fUr
den das Ende der Hohle andeutenden dritten Siphon, da hier tiberhaupt keine Zeichen auBeren 'Vassereinflusses bzw. Sickerns erkennbar
sind. Dureh den Hohleneingang konnten Mikroorganismen durch den
Menschen oder durch Tiere hoherer Ordnung nur bis zum ersten Siphon
eingeschleppt werden, der jedoch vom Ende der Hohle und somit aueh
von dem Ort, aus dem das Untersuchungsmaterial
entnommen wurde,
mehr als 200 m entfernt ist. Es ist weiterhin nicht wahrscheinlich, daB
Tiere niedriger Ordnung (Krebse, Wtirmer usw.), auch wenn sic dureh
die Siphons in den erwiihnten Korridor dringen konnten, von dort
noch die betrachtliche
Entfernung
zu dem keine fUr sic irgendwie
gearteten Lebensbedingungen
bietenden hinteren Teil zurtiekgelegt
hiitten. Es ist zwar vorstellbar, daB einige stromaufwiirts durch Siphons wandernde Tiere in den Korridor kamen und dorthin einige
Algenzellen mitschleppen konnten, die sich dann dort vermehrten aber es ist wenig wahrscheinlich, daB sieh diese eingeschleppten Algen
im Lauf der Zeit derart vermehrt haben, daB sic einige Meter vom
Bach entfernt und auch am Plafond auffindbar sind. Dagegen spreehen
auch folgende Tatsachen: Einige Algenarten konnen zwar im Zustand
vollkommener Lichtlosigkeit leben, aber wegen der ungtinstigen okologischen Verhiiltnisse sind ihre Lebensfunktionen
stark reduziert.
Gerade darum ftihrt die direkte mikroskopisehe Untersuehung, zum
Beispiel gesammelter Hohlenalgen, in den seltensten Fiillen zum Ergebnis. Wir sind immer gezwungen, uns an cine vorherige Zucht zu
halten, wei I auch auf groBen "Tandfliichen insgesamt nur einige wenige
Organismen zu finden sind. Sogar jener seltene Fall, den es uns in der
Abaligeter Hohle (Claus, 1962a) zu konstatieren
gelang, daB zwei
Cyanophyta auch mit freien Augen erkennbare Thalli bilden, hat sieh
ausschlieBlich auf ein Gebiet von 20 cm2 bzw. 3 cm2 beschriinkt, und
obwoh] die okologischen Verhiiltnisse einheitlich waren, gelang es nieht,
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die erwahnten Arten an irgendeinem anderen Punkte der Hohle aufzufinden.
Eine Algeneinsiedlung infolge eines Durchbruches durch die trichterformigen Bodensenkungen kann in diesem Fall auch keine Rolle
spielen, wei I - wie schon erwahnt - das Oberflachenwasser auch zur
Zeit der groBen Regenfalle nicht in den hinteren Teil der Hohle gelangen kann. Unter Beriicksichtigung der beschriebenen Tatsachen ist
es ebenso nicht wahrscheinlich, daB die bei solchen Gelegenheiten eingewanderten Tiere die Algen mit sich geschleppt haben, wie wir es
schon bei den durch die Siphons erfolgten Algeneinsiedlungen erwahnt
haben.
Eine von auBen erfolgte Einsiedlung im gegenwartigen Zeitpunkt
ist auch deshalb vollkommen auszuschlieBen, weil es sich hier unter
anderem urn eine neue, von uns Gomontiella magyriana genannte Art
handelt, von der in der letzten Zeit lediglich Verwandte und auch nur
300 km entfernt aufgefunden wurden.
DaB der Wind als Besiedlungsfaktor
im vorliegenden Fall keine
Rolle spielen kann, bedarf unserer Meinung nach keiner weiteren Erklarung. Nach all dem sehen wir uns in unserer bei der Bearbeitung
der Algenflora der Ungarischen Hohlen (Claus, 1955, 1962a, 1962b)
publizierten Hypothese bestarkt, wonach mindestens einige Algenarten schon bei Entstehung, das heiBt zu Beginn der \Vassererosion,
in die Hohle gerieten und daB sie auch seit dieser Zeit dort leben. DaB
es sich nicht urn ein latentes Leben, das heiBt urn Dauerzellen, handelt,
wird einerseits durch die bereits erwahnten, in der Abaligeter Hohle
auch mit freiem Auge gut erkennbaren und ein aktives Leben fiihrenden Algenthalli bewiesen. Andererseits wird es im Sinn unserer friiher
erorterten Gedanken klar, daB auch die widerstandsfahigsten
Mikroorganismen jene Hunderttausende
von Jahren, die seit dem Entstehen
der Hohle, also seit der Einsiedlung der Algen, verflossen sind, unmoglich in Form von Dauerzellen iiberleben konnen. Diese Uberlegungen scheinen auch durch Subas interessante Feststellungen gestiitzt zu werden (Suba 1957), wonach in der Hohle von Palvolgy, bei
deren Entstehung nach geologischen Feststellungen die Erosion der
Thermalquellen
eine groBe Holle spielte, viele bis jetzt nur aus
Thermen bekannte Cyanophyta leben, welche sich zu der sich einstellenden Temperatur assimilierend in der Hohle als Helikte erhalten
haben.
Schliel3lich mochte ich meinen besonderen Dank an Frau Dozent
Dr. Piroska Palik ausdriicken, die mir w1ihrend der Untersuchungen
stets mit ihrem groBen Fachkonnen zur Seite stand.
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Tm nachfolgendcn sind die Algen aus del' I-liihle von Kiilyuk bei
Manfa aufgezahlt. I3ei del' Verfertigung del' Florenliste habe ich Hollerbachs System del' Cyanophyceen, Zabelinas del' I3acillariophyceen und
SmiLhes del' Chlorophyceen bcfolgt. Es scheint mil' ratsam, die Zelldimensionen del' einzclnen Cyanophyceen anzugeben, wo ,,\V" mit del'
I3reite und "L" mit del' Lange del' Zellen identisch ist. 1m Fall, in
dem kugelige Formen angedeutet sind, bedeuLet "D" den Durchmesser del' Zellen. Keine angegellenen WerLe schliel3en die Scheid en
del' Formen ein.
Cyanophyta
Chrnncoccaceae
Chrnncnccales
Cnccnbaetreaceae
1. Synechocystis aqllatilis Sauv. D = 5,2 [J..
2. Synechocystis sallensis Skuja D = J7-L9,2[J. (Abb. 1).
3. Synechococcns cedrorum Sauv. W = 2,8-3,5 [J.; 1.• = 5-7

[J.

(Abb. 2).

lUicrocystidaceae
11.

Ai icrocystis plll(Jerea (Wood) Forti f.llOlsatica (Lemm.) Elenk. D
O,8-1,2[J..

=

G/neocapsaceae
5. Cloeocapsa lithophila (Erceg.) HolleI'll. D
6. Cloeocapsa minllta (Klitz.) Hollerb.

=

8-10

[J.

(Abb. 3).

Pleurncapsales
Pleurocapsaccac
7. Chroococcopsis gigantea Geit!. fa. (Abb.

Ila,

b, c).

Lager mikroskopisch klein, regellose Konglomerate auf SLeinen odeI'
den Faden von Polychlamidillm hildend. Isolierte Zellen odeI' kleine
Zellgruppen allein vorkommend. Sporangien meistens einzeln. Zellen
haufig polygonal, manchmal abel' kugelig, mit gut entwickelten, durchsichtigen, festen, geschichteten, eigenen Scheiden, in einer erst festen,
spateI' zerfliel3enden hyalinen gemeinsamen Scheide liegend. Chromatoplasma gelblicholivgriin, homogen vom Zentroplasma
nicht unter-
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scheidbar. Durchmesser del' Zellen 8,2-11/q1., del' Sporangien 19 [1..
Endosporen bis zu 32, kugelig, mit einem Durchmesser von 1,5-2 [1..
Die Form fallt in die Dimensionsgrenzen del' erstbeschriebenen Art,
doch mit ihren standig kleineren Messungen weicht sic von ihr abo
Hormogoncac
Gomonticllalcs 2)
Gomonticllaccac
S. Gomontiella nwgyal'iana Claus (Abb. 5a, b, c).
Trichome 150-200 [1.lang, gerade, einzeln, braunlichgrlin. An den
Querwanden deutlich eingeschnlirt, del' Lange nach halbriihrenf6rmig
eingeroJlt, einen ofTenen Kanal bildend, 9,45 [1.breit. ZeJlen 2 [1.lang,
halbkreisfiirmig odeI' kreisfiirmig gebogen, doch die Enden del' einwarts gebogenen Zellen berlihren einander niemals, ein Abstand von
mindestens 3 [1.ist zu bemerken. 1m Durchschnitt ist das Hohr elliptisch, die einwarts gebogenen ZeJlenenden sind gleich lang (2,3 [1.).Die
Zellen des Trichoms im ausgeroJlten Zustand sind 6-7mal breiter als
lang. Das Trichom unter Druck zieht sich oft zickzackfiirmig aus, so daB
nur die alternierenden Zellenenden miteinander in Berlihrung bleiben;
doch zerfallen die Trichome nicht in separierte Zellen. ZeJlteilung in
zwei Hichtungen, in Langs- odeI' Querrichtung. Teilung in Querrichtung verursacht Hormogonienbildung.
Palik (1961) konnte dieselbe interessante Fortpflanzungsmethode
bei Gomontiella subtubulosa Teodor. bestatigen.
Oscillatorialcs
Oscillatoriaccac
9. Oscillatoria minima Gickelh. W = 1,8 [1.;L = 2,5 [1..
10. Oscillatoria augustissima W. et G. S. West. W = 0,6[1.; L = 1,6[1..
11. Oscillatoria kiitzingiana Naeg. W = 1,8[1.; L = 1,8-2,2[1..
12. Oscillatoria neglecta Lemm. W = 1,2[1.; L = 1,8[1..
13. Oscillatoria pseudogeminata G. Schmidt W = 2 [1.;L = 2,5 [1..
14. Phormidium molle (Klitz.) Gom. W = 2,7 [1.;L = 4,8 [1..
15. Phormidium molle (Klitz.) Gom. f.tenuis W. et G. S. West. W =
2[1.; L = 2,5[1..
16. Phormidium tenue (Menegh.) Gom. W = 2,5[1.; L = 3[1..
17. Lyngbya palikiana Claus fa. (Abb. 6).
2) Siehe die Beschreibung del' Reihe und ihre systematische Stelle im
Claus, 195911,pp. 8-10, und Claus, 1960, pp.104-105.
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Lager lebhaft blaugrlin, Faden allein oder zu Blindeln vereinigt,
fast gerade oder gekrlimmt. Scheid en d linn, fest, nicht geschichtet,
durch Chlor-Zink-Jod nicht blau gefarbt. Trichome an den Querwanden deutIich eingesclmlirt. Zellen 2,5 fL breit, etwas Hinger als breit,
3 fL lang. Das lebhaft blaugrline Chromatoplasma unterscheidet sich gut
von dem fast farblosen Zentroplasma und ist neben den Langswanden
regelmaf3ig granuliert; an den Querwanden kommt keine Granulation
vor. Endzelle f1ach kegelig oder abgerundet ohne Kalyptra. Die Form
fallt in die Dimensionsgrenzen der erstbeschriebenen Art, doch weicht
sie von ihr durch ihre stets etwas langeren als breiten Zellen abo
Der Typ wurde von mir aus der Hohle von Baradla bei Aggtelek
beschrieben (Claus, 1955, p. 8).
18. Lyngbya kiitzingii (Klitz.) Schmidle W = 1,6-1,8fL; L
(Auf Polychlamidillm angeheftet.)
19. Polychlamidillm calcicola KufI. fa. (Abb. 7).

=

1 fL.

Faden gerade 30-33 fL breit. Scheid en gut entwickelt mit drei erkenntlichen Teilen: einer homogenen, gelblichen, 7-8 fL breiten inneren
Schicht; einer festen dunkelbraunen,
3-4 fL breiten mittleren Schicht
und mit einer durchsichtigen, fast strukturlosen, zerf1ief3enden, 5-6 fL
breiten auf3eren Schicht. Trichome an den Querwanden nicht eingeschnlirt, braunlichgrlin,
3,2 fL breit, an den Enden nicht verjlingt,
sondern konisch gerundet. Zellen 4mal langer als breit, 16 fL lang, mit
4-6 Granulen im Zytoplasma. Zytoplasma blaf3 blaugrlin, ohne Differenzierung zu Chromato- und Zentroplasma, olme Granulation an
den Querwanden, Endzelle abgerundet kegelig. Es weicht vom Typ
durch ihre stets langeren Zellen abo
20. Plectonema boryanllm Gom. W

= 1,3-1,7

fL;

L

= 1,0-1,5

Bacillariophyta
Pcnnatae
Rhaphinalcs
Naviclllaccac
21. Naricllla minima Grun.
22. lVaricllla cryptocephala Klitz. var. reneta (Klitz.) Grun.
Chlorophyta
Chlorophyceae
Ulothrichalcs
Ulothrichaccac
23. StichocoCCllSbacillaris Nacg.

fL.
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Protoc()ccaccae
24. Protococcus annulatus Pasch.
Cladollhoraceac
25. RhizocloniuTn hieroglyphicuTn (Ag.) Klitz.
Chlorococcalcs
Oocystaccae
26.
27.
28.
29.

Chlorella pulgaris Beijer.
Chlorella pyrenoidosa Chick
Oocyst is pllsilla Hansg.
Oocyst is lacustris Chad.
ZUSAMMENFASSUNG

Die Hohle Kolyuk liegt im Siidteil Ungarns, im Mecsek-Gebirge, in einer
Entfernung
von 3 km vom Stiidtchen Mimfa.
Das untersuchte
l\Iaterial kam aus einem neu entdeckten
und bis zum
Beginn der Untersuchungen
des Geologen Gabor Magyari im Jahre 1955
vollkommen von der AuBenwelt isolierten Teil der Hohle. Die Probe wurde
von Magyari gesammelt und besland aus von der Wand des hintersten Teiles
des Korridors, welche nur unter Wasser schwimmend erreichbar ist, abgekratztem Material bzw. aus einigen abgebrockelten
Tropfsteinen.
Das erhaltene Material wurde in sleriler Knopp-Losung
kulLiviert, wonach die Algen sich in der Sammlung vermehrlen
und sich eine diverse
Flora entwickelte, welche die folgende Zusammensetzung
zeigte: Cyanophyceen - 20 Arlen, Varietiiten und Formen; Bacillariophyceen
- 2 Arten
und Varietiiten;
Chlorophyceen - 7 Arlen. Insgesamt 29 verschiedene Taxa
wurden identifizierL.
Da in der Hohle vollkommenes Dunkel herrscht, ist es besonders interessant, daB man dort eine gut enlwickelte Cyanophyceen-Flora
finden konnte.
Dies wiirde also als weitere Bestiitigung der von uns oIters proponierten
Theorie dienen (Claus, 1955, 1962a, 1962b), daB einige Algen schon bei der
Entstehung
der Hohlen in jene gerieten und dort nicht nur in Form von
Zysten oder Dauerzellen, sondern in aktivem Leben die' Jahrmillionen
iiberstanden.
S UI\Il\IARY'
The Kolyuk cave lies in the southern part of Hungary in the Mecsek
l\Iountains, about 3 km. in distance from the village of Manfa.
The material. accepted for investigation
originated from a recently discovered and until now completely entombed part of the cave. It was collected by the geologist Gabor Magyari and consisted of material scraped
from the walls and ceiling of a cavity in the cave, which could be reached
only by underwater swimming. From these scrapings cultures were installed
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with slerile Knopp solution and after the algae presenl in the collection
reproduced, a diversified Dora developed which consisled of the following:
Cyanophyta - 20 species, varielates and formae; Bacillariophyla
- 2 species
and variolas; Chlorophyta - 7 species. There was a tolal of 29 din-erent laxa.
Since lhe cave from which the collections were made was complolely
devoid of lighl, il is especially significant thal a well developed blue-green
algal Dora was found. 'Ve thus have furlher evidence for our previously
advanced theory (Claus, 1955, 1962 a, 1962 b) thal some algae were present
in the caves al the time of their origin. They were able to survive in an
aclively assimilaling vegelative slate and nol only in the form of cysts or
arlhrospores.
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ERKLl\RUNG
Abb. 1: Synechocystis

DER
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105 (1)

sallensis Skuja.

Abb. 2: Synechococcus cedrorum Sauv.
Abb. 3: Gloeocapsa lithophila

(Erceg.)

Hollerb.

Abb. 4 a-c: Chroococcopsis gigantea Gei t!. fa. - a) Lager angehaftet auf einen
fadigen Cyanophyton.
b) Kleine Zellaggregaten.
c) Zelle mit Endosporen.
Abb. 5a-d: Gomontiella magyariana Claus. - a) Ventralansicht
von einem
Filament. b) Dorsalansicht
von einem Filament. c) Ventralansicht
von einem kurzen Filament; Zellen nur mit seinen alternierenden
Enden zusammengeklebt.
d) Durchschnitt
eines Filamentes.
Abb. 6: Lyngbya

palikiana

Abb. 7: Polychlamidium

Claus fa.
calcicola KufT. fa.
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